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書館）が 2017 年 4 月に AI（人工知能）研究とのコラ
ボレーションにより整備した革新的な学修スペース
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AI研究とのコラボレーションによる次世代型図書館の構築 
―電気通信大学附属図書館“UEC Ambient Intelligence Agora”― 
Development of the Next-generation Library through Collaboration with AI Research 
“UEC Ambient Intelligence Agora” in the University of Electro-Communications Library
村　 田　　 輝 ＊
［抄録］電気通信大学附属図書館が AI（人工知能）研究との協働によって整備した Ambient Intelligence 
Agora は，利用者のためのアクティブラーニングスペースであると同時に AI 研究のための実験空間でもあ
る。学修環境からビッグデータを取得し，AI での解析結果を環境にフィードバックすることを通して，学修
者の主体的な学びを AI が支援するアンビエント学修環境の実現を目指している。本稿では，Agora の現況を
紹介するとともに，人間と共存・共生する汎用 AI の研究開発と図書館のインタラクションによって構築され
る次世代型図書館の可能性を示す。
［キーワード］電気通信大学附属図書館，Ambient Intelligence Agora, AI 研究，アクティブラーニングスペー
ス，ビッグデータ，アンビエント環境，知的インタラクション，対話型ロボット，汎用人工知能，次世代型図
書館
［Author Abstract］Ambient Intelligence Agora, which was developed by the University of Electronic Com-
munication University Library in collaboration with AI（Artiﬁcial Intelligence）research, is an experiment 
space for AI research as well as active learning space for library users. By acquisition of big data from a 
learning environment and feedback of analysis results by AI to the environment, we aim to realize an ambi-
ent educational environment where AI supports active learning of students. In this paper, we introduce the 
current situation of Agora and show the possibility of a next-generation library built by interaction between 
research and development of general-purpose AI and the library.
［Keywords by Author］University of Electro-Communications Library, Ambient Intelligence Agora, 
AI（Artificial Intelligence）research, active learning space, big data, ambient environment, intellectual 
interaction, communication robot, general-purpose AI, next-generation library
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  電気通信大学学術国際部学術情報課

























































することとなり，2017 年 4 月の Agora オープンに至っ
た 3）。
3.　 Agora の 概 要
　Agora は，第一義的には学生のためのアクティブ
ラーニングスペースとして構築されている。本学図書館





の対話型ロボット 10 台を導入している（図 1，2）。さ
らに 2018 年に入ってからは，文部科学省の科学技術人
材育成費補助事業に採択された『データアントレプレ
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の集中力の低下をもたらすとされる CO 2 濃度が一定以
上に上昇した場合には，当該区域の空調を利用して空質
の調整を行う。このような環境への働きかけを行うこと
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関わる相手とする見方（相手としての AI）の 2 つの方


































































































 1） Clanuwat, T. et al. Deep learning for classical Japanese 
literature. arXiv:1812.01718, 2018. （online）, available 














































図 7　AI 妖怪（http://aix.uec.ac.jp/2-2/ 参照）
